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1） 研究活動：ケンブリッジ大学犯罪学研究所客員研究員，Visiting Scholar, Institute of 
Criminology, Cambridge University，2013年４月─2014年３月
2） 翻訳：Professor Tony Wardによる第１回更生保護学会での報告のPPTシート，
































































































Kohki HARADA (2013), The Realities and Challenges of Japanese Social Enterprise as a 
Means of Social Inclusion: The Study of a Worker Cooperative, 4th EMES International 


























Atsushi Fujii (2013)“Social Inclusion in Japanese Workers’ Collectives, Actual Situations 
and Conditions”, EMES-SOCENT Selected Papers, no. LG 13-04, 4th EMES International 
Research Conference on Social Enterprise, Liege.
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1） Atsushi Fujii (2013)“Social Inclusion in Japanese Workers’ collectives─Actual 
Situations and Conditions─”, 4th EMES International Research Conference “If Not For 














リッチ  ーザイン（2014）「Race Relations in New Zealand: Toward the Forging of a National 
Identity」坂田周一監修『コミュニティ政策学入門』誠信書房．
論文
1） Incorporating blended learning into content-based instruction classes: An introduction 
to social welfare, Journal of the Institute of Community & Human Services, Rikkyo 
University, Vol 1:1, pp. 85-98 単．
2） Ritchie, Z. & Miller, R. (2014). Utilizing smartphones and tablet technology in CBI 
courses to enhance the learning experience. In R. Chartrand, G. Brooks, M. Porter, & 
M. Grogan (Eds.), The 2013 Pan-SIG Conference Proceedings (pp. 322-329). Nagoya, Japan: 
JALT. 共．
学会発表
1） Utilitzing Iphones and Ipads in the Classroom. Pan-Sig, April 23, 2013, Nanzan University. 
共．
2） Race relations in New Zealand: Real integration or continued “Assimilation?”. Peace as a 
Global Language Conference, Nov. 17-18, Rikkyo University ポスター．
3） Applying CLIL with geopolitics in Japanese Universities. At TESOL Arabia, March 2014, 





























































































































































































































  3） 平野方紹（2013）「第１編第１章１　障害者自立支援法から障害者総合支援法までの
経緯と今後」障害者総合支援法研究会編　全体の監修・編集・執筆『障害者総合支援
法ハンドブック』（共著）ぎょうせい．




  5） 平野方紹（2014）蟻塚昌克，関川芳孝編集『社会福祉学習双書2014　社会福祉概論Ⅱ
─福祉行財政と福祉計画／福祉サービスの組織と経営』（共著）全国社会福祉協議会．
  6） 平野方紹（2013）「第20章　広がる福祉問題に社会福祉はどう応えるのか」坂田周一
監修『新・コミュニティ福祉学入門』（共著）有斐閣．
論文
  1） 平野方紹（2013）「障害者総合支援法はなぜ生まれ、何を目指すのか」『さぽーと』 
№675（日本知的障害者福祉協会）2013. 4　pp.11-13.
  2） 平野方紹（2013）「論考　地方自治体による障害者条例の可能性と課題」『すべての人
の社会』No.397（日本障害者協議会）2013. 7　pp.6-7.











  1） 立教大学ボランティアセンター　センター長
  2） 内閣府障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会　委員
  3） 埼玉県自立支援協議会　会長
  4） 埼玉県運営適正化委員会　委員長
  5） さいたま市障害者政策委員会　委員長
  6） さいたま市社会福祉法人設立認可等審査委員会　委員
  7） 川越市社会福祉審議会　委員
  8） 新座市障害者施策推進協議会　会長


































  1） コミュニティ福祉学部東日本大震災復興支援プロジェクト　委員
  2） 日本福祉介護情報学会　副代表理事・事務局長
  3） 日本生命済生会『地域福祉研究』　編集委員
  4） 厚生労働省社会保障審議会　専門委員
（介護給付費分科会介護報酬改定検証・研究委員会　委員）
  5） 総務省地域実践活動に関する大学教員ネットワーク　幹事
  6） 独立行政法人福祉医療機構WAM NET事業推進専門委員会　委員
  7） 東京都社会福祉審議会　委員
  8） 東京都「都内避難者孤立化防止事業」実施地区連絡会　アドバイザー























































4） 結城俊哉（2014）「第２章 生活者の健康と福祉」・「第３章 社会福祉諸法の基本理念と





















1） 「つくば市障害者虐待防止ネットワーク運営委員会・委員長」（2012. 10～2014. 3）






  1） 湯澤直美（2013）「ひとり親世帯をめぐる分断の諸相」庄司洋子編『親密性の福祉社
会学─ケアが織りなす関係』東大出版会．
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ち」戒能民江編『危機をのりこえる女たち─DV法10年、支援の新地平へ』信山社．
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構　児童福祉─子どもたち自身のために』筒井書房．
論文
  1） 湯澤直美（2013）「子どもの貧困対策の推進に関する法律の制定経緯と今後の課題」
『貧困研究』Vol.11，pp.50-60.
  2） 湯澤直美（2014）「母子世帯の貧困と社会政策」『教育と医学』No.727，pp.74-81.
資料・研究
ノート等
  1） 湯澤直美（2013）「人権／社会正義と子どもの貧困対策の推進」『さいたまの教育と文
化』（69），pp.17-19.
  2） 湯澤直美（2013）「母子世帯の貧困は解消されるか」『福祉社会学ハンドブック　現代
を読み解く98の論点』福祉社会学会編．
  3） 湯澤直美（2013）「子ども時評　全党一致で成立“子どもの貧困対策法”」『はらっぱ』
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  5） 湯澤直美（2014）「日本の子どもの貧困の実情」『保育通信』No.706，pp.12-15.
  6） 湯澤直美（2014）「子どもの権利保障としての「子どもの貧困対策」」社会運動（408），
pp.40-42.
＜その他＞
  7） 「母子・父子」社会調査事典，丸善出版，2014年１月．
  8） 「“子どもの貧困対策法”と学校」『教職研修』42（2），pp.11-13，2013-10.




















  1） 全国社会福祉協議会・母子生活支援施設協議会　中央推薦協議委員
  2） 厚生労働省「施設運営等指針の手引き書の作成ワーキンググループ」委員
  3） 東京都社会福祉協議会「平成25年度　低所得世帯の子どもへの支援構築プロジェク
ト」委員長
  4） 東京都社会福祉協議会「平成25年度　自立生活スタート支援事業運営審査委員会」
副委員長
  5） 社会福祉法人「礼拝会」評議員
  6） 社会福祉法人「べテスダ奉仕女母の家」理事
  7） 一般社団法人「彩の国子ども・若者支援ネットワーク」理事
  8） 『貧困研究』（明石書店）編集委員会委員





















Kayoko Ando，Shinji Sakurai, Horst Guentzel（2013）Influence of Spinal Cord Injury 
Level on Wheelchair Propulsion in Wheelchair Tennis Players, 19th International 














1） Takayuki Ishiwata, Kota Suzuki, Chisa Ninomiya, Shinya Yanagita, Hiroshi Hasegawa, 
(2013) “Effects of exercise or thermal exposure on monoaminergic neurotransmitters 
in the hypothalamic area., Neuroscience 2013”, San Diego, 11月．
2） Kota Suzuki, Chisa Ninomiya, Shinya Yanagita, Hiroshi Hasegawa, Takayuki Ishiwata, 
(2013) “Comparison of monoaminergic neurotransmitters in rats in isolation or group 





































































1） Tanaka, T. et al. (2013) Relationship between sports injury and landing step pattern in 
male long-distance runners. The 18th European College of Sports Science. Book of 
Abstract, P Barcelona, Spain (July, 2013).
2） Kimura, S. et al. (2013) Relationships between cognitive strategies and self-esteem, or 
the depressive tendency for Japanese college students. The 27th European Health 
Psychology Society, Book of Abstract, P174, Bordeaux, France (July, 2013).
3） Endo, S. et al. (2013). Development of the Japanese version of Inner Strength Scale 
(ISS-J). The 5th Asian Congress of Health Psychology Program & Abstract Book, 














8） 木村駿介 他（2013）大学生における過剰適応と自尊感情，および抑うつ傾向の関連. 
日本社会心理学会第54回大会発表論文集，P334，沖縄，2013年11月２日．



















  1） 酒井健介，杉浦克己（2014）「４章　トレーニング後と試合後のリカバリー」田口素
子，樋口満編著『体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学』市村出版．









  1） ソチ五輪の王者を作る「メダル飯」．週刊朝日，2014年２月14日号，pp.118-119．取材．
  2） あなたのカラダは半年前に食べたものでできている．週刊ポスト，2014年１月31日号，
pp.135-138．取材．
  3） スポーツサプリメント講座．一個人，2013年10月号，pp.72-79．取材．
  4） アスリートの「胃」学 補給編 必要なエネルギーと水分量．Tarzan，2013年９月26日
号，pp.46-47．取材．
  5） 糖質制限VSカロリー制限 痩せるのはどっちだ？ 対決4 運動. Tarzan, 2013年６月27日
号，pp.32-37．取材．
学会発表
  1） Katsumi SUGIURA, Takayasu YAMAUCHI, Kensuke SAKAI, Kazuhiro UENISHI 
(2013): The Nutritional Situation of Victims of the North-eastern Japan Earthquake., 
European College of Sport Science, Barcelona, ７月．
  2） Urara SHIBATA, Katsumi SUGIURA, Atsutane OHTA, Kensuke SAKAI (2013): 
Effect of nutritional education program on adherence to desirable dietary behavior in 
elite adolescent football players.,  European College of Sport Science, Barcelona, ７月．
  3） 杉浦克己（2013）「発育期の食生活のサポート～目指せ！世界のトップ10─日本サッ
カーとスポーツ医・科学」第68回日本体力医学会大会，東京，９月．






  1） JOC科学サポート部会員
  2） 日本陸上競技連盟科学委員会委員
  3） 日本トレーニング指導者協会参与
  4） 明治大学文学部非常勤講師
  5） 聖マリアンナ医科大学非常勤講師
  6） 日本大学生物資源科学部非常勤講師






  8） （財）日本水泳連盟　公認コーチ養成講習会講師
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安松幹展（2014）「Small-sided games and integrating physical preparation」の内容①，
Technical News，日本サッカー協会技術委員会，Vol.60， pp.44-45．
学会発表
1） Maesako, M., Yasumatsu, M., Nakamura, D. (2013)“The effects of two weeks of season 
break for game performance of soccer”, ECSS.
2） Brocherie, F., Girard, O., Yasumatsu, M., Hayakawa, N., Millet, G. (2013)“Comparison of 
two incremental field tests to deteermine maxximal aerobic velocity in Asian 
professional football players”, ECSS.
3） Ishizaki, S., Yasumatsu, M., Nishikawa, S., Inayama, T., Togari, H.3 (2013)“Effects of 
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論文
（博士学位論文）Leitner K. (2013) Der sportliche, schulische und berufliche Weg japanischer 
Leistungssportler. Die Vereinbarkeit von Schule und Berufsausbildung mit der Ausübung von 





（Malcolm, Dominic: “The Sociology of Sport in the Twenty-First Century: Theories, 
Focus, Futures”）日本スポーツ社会学会編，『21世紀のスポーツ社会学』，東京：創文企
画，pp.9-38.
